













































If it be asked why the synthetic combination gives rise to this new qual-
ity in the psychical product, we must reply that we do not know. We
know practically nothing concerning the ultimate “whys” of conscious-
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ness, though we know a little concerning the proximate “whys” and the
“hows”. We do not know why rays of a certain vibration frequency give
the sensation red, while rays of another vibration frequency give the
sensation green. We do not know why, when there are combined upon
the retina the rays which give the sensation red with the rays which
give the sensation green, we get a quite new sensation different from
both, which we call yellow. So, for psychology, visual distance and solid-
ity, the third dimensional space element, appears to be an ultimate ele-
ment. We may explain, or try to explain, psychologically how it is gener-










































As the result of such analysis certain laws of association have been for-
mulated. As generally accepted they are two―（１）association by conti-
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guity, and（２）association by similarity ; to which, as subsidiary, is












tain more complex cases of far wider range and of a far subtler nature）」
に妥当するとしたのである５）。
その一例として，モーガンは P.B.シェリー（１７９２－１８２２）の傑作“Ode
to the West Wind”から２行を引用する。
Drive my dead thoughts over the universe




“O Wild West Wind, thou breath of Autumn’s being,”に始まる十四行詩
（ソネット）を第一節とし，全五節から構成されている。その最終行を飾
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ンの造語である１３）。漱石手拓本にも，“The method employed here is that
of trial and error .”（イタリックは塚本）という言葉があって，これに続
く“It is a vitally important matter in the psychology of animals, and in-






























































という表現を使うべきなのだ（in all cases where natural inherent ten-






































































































































場合」として，シェリーの A Lament を挙げるにとどめている。ところが
『聴講ノート』は，「文学ノ内容（材料）」は「（F＋f）」の「形ニ reduceサ

















I do not propose to begin by defining consciousness. Any definition
would be found, when analysed, to involve a direct reference to primary
experience. I shall therefore assume that my reader has this primary ex-
perience ; that he is conscious, and that he knows what I mean when I




























状態の意識（present states of consciousness）（イタリッ
クは原文）」を知っているに過ぎないが３５），同時に「心的な波の連続性は
疑いもなく意識するという経験の特徴なのである（Continuity of psychical





















































ception of the subjective as distinguished from the objective）」である。そ
の二は，「主観的経験全体の最終結果を一つの一般的概念に纏め上げる作
用（the concentration of the net result of all subjective experience into one
generalized concept）」である。その三は，「さらに，この最終結果は綜合
し選択する活動の明確な働きから生まれると考える作用（the further con-
ception of this net result as due to the determinate working of an activity



















































































４）Morgan, op. cit., p．７１．
５）Ibid., p．７７．
６）Ibid．引用文中第２行を“Like witherd leaves, to quicken a new birth ;”または




９）Morgan, op. cit., pp．７９－８０．
１０）モーガンの経歴等については，An Introduction to Comparative Psychology（１８９４），
Dictionary of National Biography, Vol. LVII（Oxford University Press,２００４），Encyclo-
pedia of Psychology , Vol. V（Oxford University Press,２０００），および The Encyclopedia






１３）Encyclopedia of Philosophy, Vol. V.（Collier−Macmillan Ltd.,１９６７）, p．３９２．





１８）Ibid., p．３３９．なお，『比較心理学』「第十八章 意識の進化（THE EVOLUTION OF
CONSCIOUSNESS）」の最終部分に“synthetic synthesis”という表現が用いられて
いるが（p．３３２．），これは“selective synthesis”の誤りである。次章（Chapter XIX
SELECTIVE SYNTHESIS IN EVOLUTION）の冒頭（p．３３３．）に，“I SAID at the end

















２８）Morgan, op. cit., p．１．ここでモーガンは，“First of all, I accept a monistic theory of
knowledge（イタリックは原文）”．と宣言している。
２９）Ibid., p. x.
３０）ジェイムズは，The Principles of Psychology で第九章に“THE STREAM OF
THOUGHT”という表題を用い，後にこれを簡略化した Psychology, Briefer Course
（１８９１）では“The Stream of Consciousness”（第十一章）という表題に変えた。どち
らの場合も“wave”を用いていない以上，モーガンが「意識の波」という表現その
ものをジェイムズから借りたはずはあり得ない。ただ『心理学大綱』でジェイムズ
は「思考（thinking）」を「あらゆる形式の意識（every form of consciousness）」の
意味に用いるとしており（２２４頁），また，“In talking of it hereafter ,…let us call it the
stream of thought, of consciousness, or of subjective life.”とも述べているから（２３９
頁。イタリックは原文，太字のみ塚本），「意識の流れ」という用語は既に『心理学
大綱』で用いられていたとも言えよう。とすると，モーガンは“the stream of thought,
of consciousness”を誤って「意識の波」としたのかもしれない。だがそれよりは，




son（１８３２－１９１２）著 The Philosophy of Reflection（１８７８）における“the chain of con-
sciousness”という表現に言及し，「連鎖」という語が不適切な所以を強調している
（p．２３０）。また，スペンサーとジェイムズ以外にモーガンが謝意を表しているのは，




３３）Morgan, op. cit., p．１１．
３４）ジェイムズは「思考における五つの特性（FIVE CHARACTERS IN THOUGHT）」
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を挙げたが，その第三で“Within each personal consciousness thought is sensibly con-
tinuous.”と述べている（２２５頁。イタリックは塚本）。
３５）Morgan, op, cit., p．１１．
３６）Ibid., p．２１．
３７）その他の例を二，三挙げれば，“...we may say that the continuity which is character-
istic of our conscious experience, is conditional on our continued existence as living
organisms.（Morgan, op. cit., p．３５）”，”The continuity of all our impressions and ideas
is of like order to the continuity of the meteor track.（Ibid., p．１００）”，あるいは“It is
this overlap which is one factor in giving continuity to such process, and to conscious-
ness and thought in general,（Ibid.）”等々がある。モーガンはまた，“continuity”の
同義語として“sequence”をも用いている（e.g., …the fact that we have something
more than a sequence of states of consciousness…[Ibid., p．３１４］）。なお引用文中の下
線は漱石，イタリックは塚本。
３８）Morgan, op. cit., p．３１７．
３９）Ibid., pp．３１７－３１８．なお，ここでモーガンが用いた“me”の内容は，以下に述べる
ように，ジェイムズが用いた“me”のそれとは異なっている。
４０）James, The Principles of Psychology, Vol. I（Dover Publications Inc．１９１８）, p．４００．
４１）Ibid., p．４００－４０１．なおジェイムズは，“The theory of the Soul”や“Transcenden-
talist Theory”については，それぞれ３４２頁以降および３６０頁以降で綿密な批判を加えて
いる。
